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78 澤 本 卓 治・他
いては，処理（資材）による土壌化学性の変化は発
現していないと結論された。
英 文 要 約
The objective of this study was to analyze
 
long-term changes in soil properties in a grassland
 
at Rakuno Gakuen University,where anaerobical-
ly digested cattle slurry, farmyard manure, or
 
chemical fertilizer had been repeatedly applied to
 
the soil since 2004. We sampled the topsoil in
 
September 2005 (1 year after the start of the
 
application) and in August 2007 (3 years) at 40
 
points in the grassland. We measured the follow-
ing soil chemical properties:pH(H?O), pH(KCl),
electric conductivity,and ignition loss. To elimi-
nate the effects of spatial variation, the change
 
since establishment of the grassland, and the
 
systematic error of analysis,we compared the soil
 
chemical properties at each sampling point in
 
2007 with the corresponding values in 2005. The
 
results (ANOVA) revealed that no significant
 
long-term changes originated from the difference
 


























































































































































































































































































































































80 澤 本 卓 治・他
付表6 深さ15-20cmにおける水素イオン指数（pH（KCl））。各地点の値は，分析反復⑶の平均値である。括弧内の値は，
今回（2007年）の値と前回（2005年）の値の差である。

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































82 澤 本 卓 治・他
付表12 深さ15-20cmにおける強熱減量（IL，％）。各地点の値は，分析反復⑶の平均値である。括弧内の値は，今回（2007
年）の値と前回（2005年）の値の差である。





















































































































































































































































































































































５)SPSS: SigmaStat 2.0 for Windows User’s
 
Manual,SPSS Inc.,Chicago,IL USA (1997).
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